
























A design is to decide specifications. And, the most important point in design is to realize a 
design purpose. In modeling for design, if a function is complicated the model which essence 
is extracted and simplified is effective. In robust parameter design, all design factors do not 
have to be c shared. It is important to take up plural design indexes for the rational design.
This paper shows three proposals. The first one is to take only the necessary part based 
on a design purpose for the complicated function. The second is to share foucused important 
design factors and make the design by them. The third is to negotiate between important 
plural design indexes.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ＊極大用の2次式として主に左側を用いる． 











































































図 4  3次モデルでは近似が十分とは言えない場合[5] 
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図 8 2つの部分模型による近似 
 
2.5 陰関数の描写 
























































































































以下の陰関数表示の 2変数の 2次方程式 















































































以下の陰関数表示の 2変数の 2次方程式 















































































以下の陰関数表示の 2変数の 2次方程式 












































































































































































































































































図 12 変則極座標（L，θ）と外周楕円の重要な項目 
 































































































































































































(1)特性要因図               (2)因子役割図 
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   ①撹乱因子の水準の間での共有 
































































図 17 撹乱因子のもとでの共有部分と非共有部分 
 
 
(1)共有 5因子の最適化     (2)共有5因子の固定化 
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図 17 撹乱因子のもとでの共有部分と非共有部分 
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図 18 部分共有因子の設計とその解（水準）の固定 
 （１）共有５因子  （２）共有５因子の







































































































































































































































































































































































#1 #2 #3 #4
#5 #6 #7 #8
 
図 23 確率楕円（99%楕円と 95%楕円） 
 
表 1 xとyに関する結果 
相関係数
ｘbar ybar x y ρ
1 9.5 7.05 5.28 4.85 0.3938
2 7.2 4.55 3.37 2.42 -0.2925
3 2.6 19.1 9.80 5.90 0.1336
4 -1 10.6 4.79 2.96 -0.1669
5 2.15 7.15 3.91 3.18 0.2560
6 3.55 3.15 3.03 2.48 0.0795
7 1.85 1.4 6.81 8.05 0.4094




表 2 主成分分析の結果（出発行列：分散共分散行列） 
λ1 λ2 √λ1 √λ2 c①1 c①2 c②1 c②2
35.99 15.38 5.999 3.921 0.778 0.629 -0.6287 0.778
12.21 4.95 3.494 2.225 0.937 -0.35 0.7071 0.35
97 33.87 9.849 5.82 0.992 0.123 -0.1233 0.992
23.33 8.394 4.83 2.897 0.987 -0.16 0.16062 0.987
16.81 8.614 4.1 2.935 0.903 0.431 -0.4307 0.903
9.32 6.022 3.053 2.454 0.983 0.184 -0.1843 0.983
79.81 31.31 8.934 5.596 0.557 0.831 0.8307 -0.56




表 3 設計に用いる楕円の特徴（係数） 
tanθ 回転角
c①2/c①1 θ 3σ1 3σ2 100 140 180
0.808 38.95 18.0 11.8 81 113 141
-0.373 -7.87 10.5 6.7 62 100 128
0.124 7.08 29.5 17.5 88 120 150
-0.163 -9.24 14.5 8.7 72 117 146
0.477 25.50 12.3 8.8 78 129 175
0.188 10.62 9.2 7.4 88 138 183
1.492 56.17 26.8 16.8 121 176 231
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図 24 回転角を0に拘るシナリオ 
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